
















































































































































































































































































32＊160 9．2500 9．2438 49857 46267
































32＊160 9，164 9，170 1360 1372





























32＊160 8，785 8，782 36．8 39．4










































32＊160 7，752 7，719 254 2．88














Casehis 2D 3D EmsonGroissIgarashi
1 a／8 9，241 9，244 9，271 9，251 NIA
2 a／4 9，157 9，163 9，191 9，169 9，256
3 a！2 8，753 8，766 8，805 8，768 8，875
4 7a18 7，445 7，453 7，054 7，585 7，973
　　　　TABLE　VI
Q値の他の文献値との比較
CaseIlis 2D 3D EmsonGroissIgafashi
1 a／8 4814526776215751458NIA
2 泌4 108211181347 1102 673．3
3 a12 33．0 34．1 35 34 33．4
4 7a18 2．46 2．45 14 6 2．2
7．まとめ
本報告ではTEAM　Problem　18のFDTD解析を行い共振周
波数とQ値を求め他の文献値との比較を行った。共振周
波数及びQ値では良好な一致が見られた。各手法での比
較を行う場合，具体的に使用メモリー…一・及び計算時間の制
限を明示する必要がある。FDTD法ではIrisのエッヂ部に
エッヂ条件（9）を用いることで同じ分割数で精度を上げる
ことが出来る。一部解析結果が得られており今後発表の
予定である。本手法は時間応答解析手法であるのでQ値
の高いCase1の場合にはデータ抽出に信号処理法を用い
るなどの工夫が必要である。本解析では古いタイプの
PML吸収条件を用いたが今後はエバネセント波も吸収で
きるPMLを用いる必要がある。
謝辞
本解析において、快く計算機を使用させて戴いた旭川
高専鏡慎助教授に深謝いたします。
参考文献
（1）H．Igarashi，Y．Sugawara　and　T　Ho㎜a，“An酬ysis　of
　electromagnedc　fields　in　waveguide　loaded　cavity，”Pr㏄．　of　the
　4th　lnt，　’IEAM　WorkShop，　p71，Miami，FL，USA，Nov．1993．
（2）S．Groiss，1．Bardi，0．Biro，　K．Preis　and　K．Richter，‘‘Solution　of
㎜benchmark　problem　18－waveg曲loaded　cavity，
“Pr㏄．　of　TEAM　Workshop，　pp，38－39，　Berhn，Ge㎜any，July
　1995，
（3）C．R．L　Emson　and　R．Ait－Sadi，“Results　fbr　TEAM　problem　18
－waveguide　with　iris，“Pr㏄．　of　TEAM　Workshop　in　the　Sixth
Round，　pp．5－7，0kayama，　Japan，　March　1996．
（4）Y．Kanai，　K．Suzuki，　T．Kashiwa，　TTsukamoto　　and
　M．Miyakawa，”FDTD　analysis　of　TEAM　problem　18，”Pr㏄．　of
TEAM　Workshop　hl　the　Sixth　Round，　Rio　de　Janeiro，　pp　10－12，
　Nov．1997，
（5）K．S．Yee，’N㎜e盛cal　solu丘on　of　i㎡廿al　boun鯛value
problems
　involving　Maxwel1’s　equations　in　isotropic　media，”IEEE　Trans．，
　vol．AP・14，　no．3，　pp302－307，　May　l　966
（6）KSKunz　and　RJ．Luebbers：The　Finite　Difference　Time
　Domain　Method　for　Electromagnetics，　CRC　Press，1993．
（7）A．Tafiove，　Computational　Electrodynamics：The　Finite－
　Difference　Time－Domain　Method，　Artech　House，1995．
（8）J・PLBerenger，”A　perfectly　matched　layer　for　the　abso］4）don　of
electromagnetic　waves，”」．　of　Comp．　Physics　l　l4，　pp．185。200，
　1994．
（9）αMur，”The　modeling　of　singularities　in　the　finite－difference
appK）ximation　of　the　time－dornain　electromagne口c－field
equa丘ons，”IEEE　Trans．　MTT－29，　No．10　pp．1073－1077，（）ct．
　1981．
原稿受付日 平成10年7月3日
一50一
